Primary ureteral tumor in the residual ureter: a report of two cases by 池田, 伊知郎 et al.
Title残存尿管に発生した原発性尿管腫瘍の2例
Author(s)池田, 伊知郎; 寺尾, 俊哉; 増田, 光伸; 広川, 信; 朝倉, 茂夫;野崎, 明




Type Departmental Bulletin Paper
Textversionpublisher
Kyoto University
泌 尿紀 要38:707-710,1992 707
残存尿管に発生した原発性尿管腫瘍の2例
藤沢市民病院泌尿器科(部長:広川 信)
池 田伊 知郎,寺 尾 俊哉,増 田 光 伸,広 川 信
朝倉泌尿器科医院
朝 倉 茂 夫
野崎泌尿器科医院
野 崎 明
PRIMARY URETERAL TUMOR IN THE RESIDUAL 
 URETER  : A REPORT OF TWO CASES
Ichiro Ikeda, Toshiya Terao, Mitsunobu Masuda
and Makoto Hirokawa
From the Department of Urology, Fujisawa City Hospital
Shigeo Asakura
From the Asakura Clinic, Fujisawa
Akira Nozaki
From the Nozaki Clinic, Kamakura
   Two cases of primary ureteral tumor in the residual ureter are reported. One was in a  40-
year-old woman who had undergone simple nephrectomy for renal tuberculosis 6 years earlier. 
The other was in a 59-year-old man 11 years after ureterostomy for hydronephrosis. They presented 
with hematopyuria. Cystoscopic examination revealed a ureteral tumor out of the residual ureteral 
orifice. Computed tomographic scan showed a perivesical mass attached to the urinary bladder. 
It is useful for examination of ureteral stump's condition. We performed ureterectomy. The 
pathological study revealed the former high grade transitional cell carcinoma with squamous cell 
carcinoma and lymphnode metastasis and the latter low grade transitional cell carcinoma. They 
have been free of disease for 5.5 years and 1.75 years, respectively. These cases are the nineth and 
tenth reports of primary ureteral tumor of the ureteral stump in the Japanese  literature. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 38: 707-710,1992) 
















入院後検査所見:血 算,生 化学異常なし.血 沈35
mm/hrと軽 度充進.尿 沈渣ではR.BC多va/hpf,
wBGlO～20/hpf.尿細胞診classV.CTでは膀胱



















































































同年9月,残 存 尿 管摘 除 術 を施 行 した.
摘 出標 本=12.0×1.5×1.5cm大で,ソ ーセ ー ジ様
の外観 で,内 腔 は乳 頭 状 の 腫 瘍 で 埋 め つ くさ れ て い た
(Fig.4)・
病 理組 織 学 所 見lPNT,TCC,G2,pTa.
術 後,抗 癌 剤 の膀 胱 注入 を10回施 行 した.
1990年3月,右旧尿 管 口の 周 辺 に 径lcmの 乳 頭状
腫瘍 が 再 発 して,TUR-Btを 施 行 し た(TCC,G2,





後,残 存 尿 管に 腫 瘍 が発 生 した もの と定 義 され る1).
Malekら2)は,良性 疾 患 で 腎摘 除 術 を 施 行 され た4,883
例 中4例(O.osge6)に残 存 尿 管腫 瘍 の発 生 を認 めて い
る.一 般 の 原発 性 尿 管 腫瘍 の 頻度 はAbeshausen3)に
よ る剖 検 例 で は11,000例に1例,Fujimotoら4)の臨
床 統 計 で は 人 口100万に1例 とされ て い る.し た が っ
て,残 存 尿 管 に腫 瘍 が発 生 す る 頻 度は 健 全 な 尿管 に 比
較 して 高 い.
1952年,LoefandCasellaの報 告 後,本 邦 で は 自
験 例 も 含め て10例(Table1)と欧 米 の20例(Table
2)を集 計 した.原 発 性 尿管 腫 蕩 の 組 織 型 で は 扁平 上
皮癌 の割 合 が10%未 満 に 対 し て,残 存 尿 管腫 瘍 の本
邦 報 告 例 では30%,欧 米報 告 例 で25%と高 い.腎 摘 後
Tablel・casesofcarcinomaoftheureteralstumpinJapan
報告者 年齢,性別 既往疾患 治 療 症 状 発生期間 組 織 型 文 献


























10自験例59歳,男性NGB,水 腎症 右尿管皮膚旗 血 尿
3年TCC泌 尿 紀 要4=175,1958
1年SCC臨 皮 泌18:183,1964
4年papillary(;a.日泌 尿 会 誌57:511,1966
11年papillary(ra.日泌 尿 会 誌59:342,1968
2年TCC日 泌 尿 会 誌60:709,1969
15年TCC,C2～3日 泌 尿 会 誌70:Il7,1979
9年TCC日 泌 尿 会 誌70:969,1979




























































慢 性 腎 孟 腎 炎
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